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بنية النص احلكائي يف كتاب البخالء للجاحظ
* د .علي عمرو
قسم اللغة العربية -كلية اآلداب  -جامعة اخلليل  -فلسطني

امللخـــ�ص:
احلكاية وحدة �رسدية ا�ستطاع اجلاحظ من خاللها أ�ن يعر�ض حكاياته يف كتبه ،وقد اختلف بناء احلكاية
عنده يف كتاب البخالء عن كتبه االخرى؛ أل ّن الكتاب ك ّله حكايات عن البخالء ،فهو يبني أ��صول علم البخل وفل�سفته
عن طريق هذه احلكايات التي لون يف طريقة �رسدها ب أ��شكال خمتلفة ،وبخا�صة يف اال�ستهالل ال�رسدي الذي بلغ
عنده ع�رشات أال�شكال.
وقد عر�ض اجلاحظ ت�شكيل البنية ال�رسدية من حيث الراوي ،واملروي ،واملروي له ،فكان الراوي
عنده واحد ًا أ�و اثنني أ�و ثالثة ،واملروي �إما أ�ن يكون عدة �صفحات أ�و عدة كلمات ،أ�ما املروي له فهو �إما معلوم أ�و
جمهول ،ومل يغفل اجلاحظ املكان والزمان يف حكاياته ألهميتهما كما عر�ض للو�صف ب�شقيه احل�سي والنف�سي،
أ�ما �شخ�صياته فجعلها ق�سمني� :إما بخيل �ضحية أ�و بخيل منت�رص .فجاء بناء احلكاية عنده �شام ًال لكل عنا�رص
البناء املطلوبة.

* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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Abstract :
The tale is a narrative unit through which Al-Jahiz could present his
’tales in his books. The structure of the tale differs in his book Al-Bukhala
form his other books, because the entire book is about the misers . He indice
cates the principle of stinginess and its philosophy by means of these tales
which he varied in the method of their narration by different forms, specially
the narrative introduction which amounted to tens of forms.  Al-Jahiz prese
sented the narrative and the one narrated to. With Al-Jahiz the narrator was
one, two or three.  The narrative was either several pages or several words.
As for the one narrated to , he could be known or anonymous . Al-Jahiz did
not forget time and place in his tales. He presented the description in its two
parts, the sensory and the psychological .  As for his characters, he divided
  them into two parts: either a miser who is a victim or a victorious miser . For
him the structures of the tale includes all the required elements of the artistic
structure.

اجلاحظ:
هو أ�بو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب موىل أ�بي
( )1
العل ِّم�س عمرو بن ق ّلع الكناين ثم الفقمي.
ولد �سنة (150هـ) ح�سب رواية اجلاحظ حيث قال:
�سن من أ�بي نوا�س ب�سنة ،ولدت يف أ�ول �سنة
« أ�نا أ� ّ
()2
خم�سني ومائة وولد يف آ�خرها»  ،وكان مولده يف
الب�رصة.
أ
تويف أ�بوه وهو �صغري ،فكفلته �مه ،ولكونها فقرية
حت ّمل اجلاحظ أ�عباء احلياة �صغري ًا ،فكان عليه
أ�ن يعمل ويجهد ليك�سب أ��سباب احلياة ،فقد ُرئي
وهو يبيع اخلبز وال�سمك ب�سحبان �إحدى جهات
()3
الب�رصة.
أ
حب
وح ّدث أ�بو هفّان قال« :مل آ�ر قط وال �سمعت من � ّ
الكتب والعلوم أ�كرث من اجلاحظ ،ف�إنه مل يقع بيده
كتاب ّ
قط �إال ا�ستوفى قراءته كائنًا ما كان ،حتى �إنّه
( )4
كان يكرتي دكاكني الوراقني ويبيت فيها للنظر».
وقد أ��صيب يف آ�خر حياته بالفالج والنقر�س وتويف
2

�سنة (255هـ) ،حيث ح ّدث ميوت ابن املز ّرع قال:
«وجه املتوكل أ� ْن يحمل �إليه اجلاحظ من الب�رصة
ّ
فقال ملن أ�راد حمله :وما ي�صنع أ�مري امل�ؤمنني بامرئ
لي�س بطائل ذي �شق مائل ،ولعاب �سائل ،وفرج بائل،
() 5
وعقل حائل».
أ
آ
وح ّدث امل ّربد قال« :دخلت على اجلاحظ يف �خر �يامه
فقلت له :كيف أ�نت؟ فقال :كيف يكون من ن�صفه
مفلوج لو ح ّز باملنا�شري ما �شعر به ،ون�صفه ا آلخر
رش من ذلك
منقر�س ،لو طار الذباب بقربه آلمله ،و أ�� ّ
�ست وت�سعون �سنة أ�نا فيها ثم أ�ن�شدنا:
نت �شَ يخ
أَ�تَرجو أَ�ن تَكونَ َو أَ� َ
نت أَ� ّيا َم ال�شَ باب
َكما قَد ُك َ
ي�س َثوب
َف�سكَ َل َ
َلقَد َكذب ْتكَ ن ُ
() 6
ري�س َكا َ
جلدي ِد م َِن الثِياب»
َد ٌ
أ� ّما البيئات التي أ� ّثرت يف حياته  ،فهي احلياة العامة
فقد عا�ش يف الب�رصة ،وكانت يف ذلك الوقت مدينة
كبرية تزخر ب أ�هلها ،وكانت احلياة فيها معقّدة ،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/8
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ج ّيا�شة مبختلف النزعات  ،فعا�ش اجلاحظ حياته
أالوىل متّ�ص ًال باحلياة العا ّمة اتّ�صا ًال وثي ًقا متغلغ ًال
ً () 7
بني طبقاته تغلغ ًال عجيبا.
والبيئة الثانية هي �سوق املربد  ،والثالثة امل�سجد ،
والرابعة أالندية أالدبية  ،أ
والخرية دكاكني الوراقني
وكان لها الت أ�ثري الكبري على اجلاحظ وعلقيته،
وانعك�س ذلك يف أ�دبه وبخا�صة يف كتابه البخالء

م ؤ�لفاته
كتب اجلاحظ خم�سني ومائة من الكتب املختلفة
البحوث ( )8و أ��شهر ما كتبه « احليوان « كتبه ملحمد
بن عبد امللك  ،وكتاب « البيان والتبيني « ق ّدمه �إىل
القا�ضي أ�حمد بن أ�بي داود  ،وكتاب « البخالء « وهو
كتاب أ�دب وعلم وفكاهة ،وقد كتبه وهو هرم يحمل
()9
فوق كتفيه أ�عباء ال�سنني.

كتاب البخالء :
� إ ّن اجلاحظ أ�ول من أ�فرد للبخل كتاب ًا بينّ فيه
نف�سيات البخالء وميولهم و أ�هواءهم وفل�سفتهم يف
البخل  ،وجعل ذلك يف ق�ص�ص ممتعة و أ�خبار �شائقة
( )10
يقر�ؤها أالديب فيطرب وغري أالديب فيعجب.
وقد و�صم بخالء هذا الكتاب الكرم بكثري من املثالب
( )11
وجتنوا عليه يف ملح نادرة وف�صول بارعة.
ومل ي أ�خذ اجلاحظ مناذجه من بطون الكتب وقدمي
أالخبار ،بل جاء بهم من بيئته وا�ستمدهم من خل�صائه
وخلطائه ذوي الظرف والدعابة  ،من جمتمعه
()12
الب�رصي  ،أ�و البغدادي  ،أ�و من غريهما.
وقد تناول الباحثون هذا الكتاب بكثري من الدرا�سات
تناولته من جوانبه املختلفة من مثل  « :بخالء
اجلاحظ يف ق�ص�ص » و « �صورة بخيل اجلاحظ
الفنية» و « اجلاحظ وفن الق�ص�ص يف كتابه البخالء»
و «ال�رسد يف حكايات البخالء » ،وهذا يدلل على
3
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أ�همية هذا الكتاب.
كتاب البخالء عبارة عن جزئني يحتويان على ت�سعة
وثالثني ومائة عنوان بني ر�سالة وحديث وق�صة
ومقالة ورواية وتف�سري وخرب وواقعة وحكاية
ونادرة  ،كما ي�شتمل على مقدمة طويلة نتبني من
خاللها أالمور املهمة التالية :
� )1إجابته الطلب يف ت أ�ليف هذا الكتاب ألحد
عظماء الدولة  ،حيث طلب منه الت أ�ليف يف نوادر
()13
البخالء.
 )2التف�صيل يف املو�ضوعات التي طلبها منه؛ لكي
يخربه عنها وقد �ص ّدرها بعبارة « :وقلت»  ،من مثل
قوله  « :وقلت  :فبني يل ما ال�شيء الذي خبل عقولهم
و أ�ف�سد أ�ذهانهم « ، )14 (»...وقلت  :وال ب ّد أ�ن تعرفني
الهنات ث ّمت عن املتكلفني .) 15( « ...
 )3يعترب كتاب البخالء درا�سة لطبقة من الطبقات
ولكن م�ؤلفه مل يعمد يف هذه الدرا�سة
االجتماعيةّ ،
أ
�إىل طريقة فل�سفية جمردة �و تاريخية نقلية بل �سلك
طريقة أ�دبية ،وهي طريقة الق�ص�ص  ،فعر�ض هذه
الطبقة من النا�س يف �رضب من الت�صوير أالدبي
البديع يظهر من ورائه عقلياتهم ونف�سياتهم املختلفة،
ويغني عن كثري من الدرا�سات الفل�سفية والتحليالت
االجتماعية ويف�ضلها ب�إبراز احلقيقة ب�شكل فنّي
()16
جميل.
فبخيل اجلاحظ يختلف عن غريه من مناذج البخالء
يج�سد مذهبه يف
يف أ�نّه ينتمي �إىل جمتمع بخيلّ ،
منوذجا معزو ًال عن حميطه وحتى
البخل  ،فهو لي�س
ً
أ
عن عائلته ،بل ينتمي �إىل جمتمع يرتبط ب�فراده،
وي أ�ن�س �إليهم وي�شعر وي�شعرون ب�إنتماء بع�ضهم �إىل
يج�سد كثري ًا
بع�ض ،وي�ؤيد ذلك أ�ننا وجدنا البخيل ّ
أ ( )18
من الروابط االجتماعية ( ، )17فقد وجدناه � ّما
و أ�با( )19وزوجا ( )20وزوجة ( )21وابنا (. )22
 )4منهجه يف الكتاب :بد أ� كتابه بر�سالة �سهل بن
هارون �إىل ابن عمه ومن ذ ّموا مذهبه يف البخل  ،وبينَّ
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حجة
أ� ّن الكتاب يحتوي على ثالثة أ��شياء « تتبينّ ّ
طريفة  ،أ�و تنع ّرف حيلة لطيفة  ،أ�و ا�ستفادة نادرة
عجيبة « ( ، )23و مع تبيان أ��سلوبه الذي يوايل فيه
بني اجل ّد واللهو ،وال�ضحك والبكاء ،وبني فوائد ك ّل
منهما ،كما اعتذر عن عدم االف�صاح ب أ��سماء كثري ممن
روى عنهم أالخبار واحلكايات؛ أل ّن فيهم ال�صديق
والويل وامل�ستور واملتج ّمل( ، )24وكذلك فهو يذكر
كثري ًا من أالحاديث م�ضافة �إىل أ�ربابها  ،و أ�حاديث
كثرية غري م�ضافة �إىل أ��صحابها  � ،إ ّما باخلوف منهم
و� إ ّما با إلكرام لهم)25(.ويختم هذه املقدمة ب أ�نه مل
يتكلف هذا الكتاب �إال �إجابة لل�سائل ،لذلك فالالئمة
على ال�سائل والعذر للجاحظ.
ومن هذا نتبينّ أ� ّن هدف الكتاب من أ� ّوله �إىل آ�خره
هو تبيان أ��صول علم البخل وفل�سفته ،ب أ��سلوب
اجلاحظ ببيانه اجلزل الر�صني  ،وقدرته الفائقة على
�صياغة النادرة يف أ�و�ضح بيان و أ�دق تعبري و أ�برع
()26
و�صف.
ثم يتبع ذلك مبحتويات الكتاب التي جاءت غري مرتبة
أ�و مبوبة بنظام معني  ،فقد بد أ�ه بر�سالة �سهل بن
هارون وتالها ُ
بطرف أ�هل خر�سان ،إلكثار النا�س يف
خ�صوا به
أ�هل خر�سان وبخا�صة أ�هل مرو بقدر ما ّ
يف هذا الباب.
ف�صل ذلك يف واقعة و أ�حد ع�رش حدي ًثا وخم�س
وقد ّ
ق�ص�ص وثالث روايات  ،وقد جعل القارئ ينتقل
بني هذه أالمور فلم يجعلها مرتبة على طريقة معينة
بل ينتقل من احلديث �إىل الق�صة الواقعة ،ثم يعود
�إىل احلديث أ�و الق�صة مرة أ�خرى؛ ليخفف عن
القارىء امللل ،ثم اتبع ذلك بق�ص�ص أ�هل الب�رصة من
امل�سجديني وغلب على هذا اجلزء الق�ص�ص ،حيث جاء
يف أ�ربع ع�رشة ق�صة وحديث واحد وتف�سري واحد ،
وبذلك انتهى اجلزء أالول باحلديث عن ثالثة أ��شياء،
ر�سالة �سهل بن هارون ،و أ�هل خر�سان ،وق�ص�ص
امل�سجديني .
4
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أ�ما اجلزء الثاين فجاء يف أ�ربع ق�ص�ص و�سبعة
أ�حاديث و�سبع نوادر وع�رش حكايات ور�سالتني ،
واجلزء أالعظم منه حتت عناوين خمتلفة مثل  :ما
قاله  ...ما ح ّدث به  ...كالم ...ما أ�خرب به  ...ما كان
 ...ما وقع  ...ما فعله  ...ما دار  ...ما أ�جاب به ...
وقد بلغ ذلك اثنني و�سبعني عنوانًا.
أ
�إن الناظر �إىل هذا التق�سيم يت�ص ّور � ّن الكتاب عبارة
عن أ�جزاء متف ّرقة ومتناثرة ال يربط بينها رابط،
بينما القارئ يف الكتاب يتبينّ �سال�سة االنتقال من
مو�ضوع �إىل آ�خر دون انف�صال ،وك أ�نها ثيميات
ملو�ضوع واحد ،ألن الرابط الهديف و الرابط
أال�سلوبي والرابط املو�ضوي قد ّ
غطت على االختالف
يف العناوين ،وتنوع الكالم من حيث كونه و�ضع على
�شكل ق�صة ،أ�و حكاية ،أ�و نادرة  ،بل � إ ّن هذا التنوع
يجعل املو�ضوع وك أ�نه باقة ورد أُ�لفت من عدة أ�نواع
من الورود ،ن�سقت تن�سي ًقا جي ًدا ،فتكون أ�جمل من
باقة أ�خرى مكونة من نوع واحد من الورود ولنبينّ
ذلك ن�رضب بع�ض أالمثلة يف االنتقال من �شكل �إىل
آ�خر فمث ًال يذكر حديث النظام « وقال أ�بو ا�سحاق
�إبراهيم بن �س ّيار النظام  :دعانا جا ٌر لنا  ،ف أ�طعمنا
مت ًرا و�سمنًا �سال ًء( ،)27ونحن على خوان لي�س عليه
�إال ما ذكرت ،واخلرا�ساين معنا ي أ�كل ،فر أ�يته يقطر
ال�سمن على اخلوان ،حتى أ�كرث من ذلك  .فقلت لرجل
�إىل جنبي  :ما ألبي فالنٍ ي�ضيع �سمن القوم  ،وي�سيء
امل�ؤاكلة  ،ويغرف فوق احلق ؟ قال  :وما عرفت عليه؟
قلت  :ال واهلل! قال  :اخلوان خوانه  ،فهو يريد أ�ن
يد�سمه؛ ليكون كال ّدبغ له ،ولقد طلق امر أ�ته وهي أ�م
أ�والده ألنه ر آ�ها غ�سلت خوانًا له مباء حا ّر  ،فقال
لها  :هال م�سحته » ( )28ثم يتبع هذا احلديث مبقالة
ال�سفينة
ألبي نوا�س  « :قال أ�بو نوا�س :كان معنا يف ّ
ونحن نريد بغداد رجل من أ�هل خرا�سان وكان من
عقالئهم وفهمائهم  ،وكان ي أ�كل وحده  ،فقلت له :
علي يف هذا املو�ضوع
مل ت أ�كل وحدك ؟ قال  :لي�س ّ
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م� أس�لة� ،إمنا امل� أس�لة على َم ْن أ�كل مع اجلماعة ؛ أل ّن
ذلك هو التك ّلف ،و أ�كلي وحدي هو أال�صل  ،و أ�كلي
مع غريي زياد ٌة يف أال�صل « ( )29ثم يتبع ذلك بق�صة
طويلة عن �شيخ من أ�هل خر�سان ،وهي تتحدث أ� ً
ي�ضا
()30
عن الطعام.
أ
وقد وجدنا �ن ن�صو�ص البخالء تنق�سم �إىل ف�صيلتني
اثنتني تبدو احلدود بينهما وا�ضحة �إال يف بع�ض
الن�صو�ص ،فالف�صيلة أالوىل ت�شتمل على جمموعة من
الر�سائل أ�نتجها منظرو البخالء ،وت�شتمل الف�صيلة
أالخرية من الن�صو�ص على ق�ص�ص ق�صرية ونوادر
مقت�ضبة متثل لقطات من حياة البخالء اليومية
وميكن اعتبارها تطبي ًقا للناحية النظرية املتجمعة يف
()31
الر�سائل والو�صايا .
وقد أ��شار اجلاحظ �إىل هذا التق�سيم يف مق ّدمة الكتاب
بقوله  « :ف أ� ّما ما � أس�لت من احتجاج أال�شحاء ونوادر
أ�حاديث البخالء ف�سوف جتد ذلك يف ق�ص�صهم – �إن
ً ()32
�شاء اهلل – مف ّر ًقا ويف احتجاجاتهم حممال» .
وت�شكل الف�صيلة أالوىل ن�صف الكتاب تقريب ًا ،وقد
جاءت على �شكل ر�سائل وو�صايا وردود مطولة ،وقد
عزاها اجلاحظ �إىل أ�عالم البخالء من أ�مثال �سهل بن
هارون ،والكندي ،والثوري ،وابن التو أ�م ،وخالد بن
يزيد ،واخلزامي ،واحلارثي ،وحممد بن أ�بي امل�ؤمل،
و أ�بي �سعيد املدائني ،و�سوف نعر�ض بع�ض املقتطفات
من هذه االحتجاجات لنبينّ اال�سلوب الذي اتبع من
االحتجاج يف هذه الف�صيلة.

مقتطفات من ر�سالة �سهل بن هارون :

( )33

« ِع ْبتموين بقويل خلادمي  :أ�جيدي عجينة خم ًريا ،كما
أ�جدته فط ًريا  ،ليكون أ�طيب لطعمه و أ�زيد يف ريعه.
وقد قال عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه ورحمه
– ألهله  :أ�ملكوا العجني ف�إنه أ�ريع الطحنتني (... )34
« وعبتموين حني ختمت على �س ّد عظيم  ،وفيه �شيء
ثمن من فاكهة نفي�سة  ،ومن ُرطبة غريبة  ،على عبد
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و�صبي ج�شع  ،و أ�مة لكعاء  ،وزوجة
نهم ،
ّ
أ
أ
خرقاء  ،ولي�س من ��صل الدب وال يف ترتيب احلكم،
وال يف عادات القادة  ،وال يف تدبري ال�سادة  ،أ�ن ي�ستوي
يف نفي�س امل أ�كول  ،وغريب امل�رشوب  ... ،التابع
واملتبوع وال�سيد وامل�سود  ...فعبتموين باخلتم  ،وقد
ختم بع�ض أالئمة على مزود �سويق  ،وختم على كي�س
فارغ ،وقال  :طني خري من ظِ نّة  ،فام�سكتم ع ّمن ختم
على ال �شيء  ،وعبتم من ختم على �شيء»(.)35
« و ِع ْبتموين حني قلت للغالم � :إذا زدت يف املرق فزد يف
االن�ضاج  ،ليجمع بني الت أ�دم باللحم واملرق ولتجمع
مع االرتفاق باملرق الطيب ،وقد قال النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم� « : -إذا طبختم حل ًما فزيدوا يف املاء  ،ف�إن
ً ()36
مل ي�صب أ�حدكم حل ًما أ��صاب مرقا».
ومي�ضي �سهل بن هارون يف هذا احلجاج يعر�ض مما
باحلجة الدامغة  ،وهي ق�صة
عابوا عليه ،ثم يرد عليه
ّ
طويلة بلغت اثنتي ع�رشة �صفحة.
ومن هذا القبيل الكالم يف ال�شيء و�ض ّده بوا�سطة
القيا�س امل�ضمر  « ،ومن أ��ساليب الكالم يف ال�شيء
و�ضده  ،ا�ستخدام ما ي�سمى يف املنطق بالقيا�س
امل�ضمر  ،وهو قيا�س منطقي حذفت �إحدى مقدماته،
وهذا القيا�س أ��صلح للخطابة ،و�شائع يف املناظرات
اخلطابية اجلدلية ،الهادفة �إىل �إفحام اخل�صم
و�إحراز الغلبة  ،وال �سيما عندما تكون املقدمة
()37
املحذوفة مظنونة غري مق ّررة.
ويف كتاب البخالء يتجلى هذا أال�سلوب ب�صورة بارزة
يف ق�صة متّام بن جعفر حيث يحتج بطلها البخيل
بالتوايل لل�شيء و�ضده  ،فكان أ� ْن قال له ندمي له :
ما يف أالر�ض أ�حد أ�م�شى منّي  ،وال على ظهرها أ�ح ٌد
أ�قوى على ا ُ
حل�ضرْ ( )38منّي ! قال  :وما مينعك من
ذلك  :و أ�نت ت أ�كل أ�كل ع�رشة ؟ وهل يحمل الرجل �إال
البطن ؟ ال َح ِم َد اهللُ َم ْن يحمدك ! ف�إن قال  :ال واهلل
� إ ّن أ�ق ِد ُر أ�ن أ�م�شي ؛ ألين أ��ضعف اخللق عنه  ،و أ�نيّ
ألنبهر (ِ )39م ْن م�شي ثالثني خطوة ! قال  :وكيف
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مت�شي ،وقد جعلت يف بطنك ما يحمله ع�رشون ج ّما ًال!
وهل ينطلق النا�س �إال مع خفة أالكل ؟ و أ�ي بطني
يقدر على احلركة ؟ و أ�ن الكظيظ ليعجز عن الركوع
()40
وال�سجود  ،فكيف بامل�شي النكري !
ففي جوابه لندميه – كما يف �سائر أ�جوبته يف الق�صة
– اعتمد متّام بن جعفر على القيا�س امل�ضمر ليربهن
أ�ن ندميه �شديد أالكل يجاوز مقدار الكفاية ،وامل�ضمر
يف قيا�سه هو من أ�كرث أ�ن مي�شي كث ًريا  ،ولكن ال�سامع
ال يدرك الت�ضاد يف هاتني املقدمتني �إال بعد طول
تف ّكر.
« كل ما �سبق ميثل مقدرة اجلاحظ على �صناعة الكالم
()41
واملداورة باملعاين املختلفة».
أ� ّما الف�صيلة الثانية والتي ت�شغل الن�صف ا آلخر
تقري ًبا ،فهي عبارة عن عدد كبري من الق�ص�ص
الق�صرية والنوادر املقت�ضبة  ،ون�رضب أ�مثلة على
هذه الف�صيلة :
أ
« وزعم أ��صحابنا � ّن خرا�سانية ترافقوا يف منزل ،
و�صربوا على االرتفاق بامل�صباح ،ما أ�مكن ال�صرب،
ثم �إنهم تناهدوا وتخارجوا ،و أ�بى واحد منهم أ�ن
يعينهم  ،و أ�ن يدخل يف الغرم معهم  ،فكانوا �إذا جاء
امل�صباح �ش ّدوا عينيه مبنديل  ،وال يزال وال يزالون
كذلك �إىل أ�ن يناموا ،ويطفئوا امل�صباح ف�إذا أ�طف�ؤوا
()42
أ�طلقوا عينيه « .
ويف حديث آ�خر :
بت عند �إ�سماعيل بن غزوان،
« حدثني امل ّكي قال ّ :
و�إمنا ب ّيتني عنده حني علم أ�نيّ تع�ش ّيت عند موي�س
وحملت قربة نبيذ  ،فلما م�ضى من الليل أ�كرثه ،
وركبني النوم  ،جعلت فرا�شي الب�ساط ومرفقتي
يدي ،ولي�س يف البيت �إال م�صلى له ومرفقة و خم ّدة
ف أ�خذ املخدة فرمى بها � إ ّيل ف أ�بيتها ورددتها عليه ،
و أ�بى و أ�بيت  ،فقال � :سبحان اهلل ،يكون أ�ن تتو�سد
مرفقك وعندي ف�ضل خم ّدة ؟ ف أ�خذتها وو�ضعتها
حتت خدي  ،فمنعني من النوم �إنكاري للمو�ضع
6
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وظن أ�نيّ قد منت  ،فجاء قلي ًال قلي ًال
ويب�س فرا�شي ّ
أ
حتى �س ّل املخ ّدة من حتت ر��سي  ،فلما م�ضى بها
�ضحكت  ،وقلت  :قد كنت عن هذا غن ًيا ! قال � :إمنا
جئت أل�سوي ر أ��سك ! قلت � :إنيّ مل اكلمك حتى و ّليت
بها قال :كنت لهذا جئت  ،فلما �صارت املخدة يف يدي
ن�سيت ما جئت له والنبيذ – ما علمت – واهلل يذهب
()43
باحلفظ أ�جمع «.
وهذه الق�ص�ص ال�صغرية والنوادر املقت�ضبة عن حياة
البخيل وعي�شه وما يوجد يف ذلك من املحيط من أ�حداث
نف�سية ومادية  ،وقد جاءت يف جمموعات تطول أ�و
تق�رص من جمموعة �إىل أ�خرى  ،فنحن يف هذه الق�ص�ص
بعيدون عن أ��سلوب احلجاج أ
والطناب ،واجلمل
الطويلة املر ّكبة ،أ
وال�ساليب ا إلن�شائية  ،فاجلمل يف
الق�صة يغلب عليها طابع الب�ساطة وتتجه �إىل أالخبار
ّ
أ
 ،ونقل الحداث كما هي و�إن كانت ال تخلو من طرافة
()44
يف م�ضمونها ويف بع�ض عباراتها.

تعريف احلكاية:

« تع ّرف حكاية « البخالء « على أ�نها وحدة �رسدية
م�ستقلة بذاتها جت�سم فع ًال أ�و حادث ًا ما يبينّ أ�ن
�شخا�صا أ�و جماعة أ�و طبقة من النا�س
�شخ�صا أ�و أ�
ً
ً
أ
�سواء لهم ال�صفة التاريخية �م ال ،يت�صفون ب�صفة
()45
البخل « .
« ي�صنف هذا التعريف حكايات البخالء باعتبارها
جمموعة من الوحدات أالدبية التي برغم اختالفها
من حيث ال�شكل أ�و التنظيم � ،إال أ�نها جمي ًعا تعتمد
على أالحداث التي مهما يكن تنوعها فهي تقوم على
أ��سا�س واحد م�شرتك هو أ�نها جمي ًعا متثل �صفة
«البخل » أ�و طبيعة ال�شخ�ص « البخيل » وبهذا فهي
ت�شّ كل كيانًا واح ًدا ،وتناولها فقط ككيان واحد هو
الذي �سوف ي�سمح بالقيام بعملية التحليل بطبيعة
()46
وبناء ركنها أال�سا�سي كحكايات للبخالء » .
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بنية احلكاية :
 )1اال�ستهالل ال�سردي :

�إن ّ
املطلع على كتاب البخالء ليعجب من طريقة
ا�ستهالل اجلاحظ لنوادره وحكاياته عن البخالء،
فقد ورد ذلك بعدد ال ح�رص له من ال�صيغ التي يبد أ�
بها هذه احلكايات والنوادر  ،حيث جنده يروي
عن أ��شخا�ص معروفني ،منهم :أال�صمعي والنّظام
و ُثمامة بن أ��رش�س وغريهم ،فهو يروي عن أال�صمعي
يف �سبعة موا�ضع ،وقد جاءت بعدة أ��شكال من مثل :
قال أال�صمعي أ�و غريه  :حمل بع�ض النا�س مدينًا على
برذون  )47( ...أ�و مت�شّ ى قوم �إىل أال�صمعي مع تاجر
 )48( ....وحدثني أال�صمعي قال  � :أس�لت املنتجع بن
()50
نبهان عن  )49( ...وغري ذلك.
ويروي عن النّظام يف خم�سة موا�ضع ( )51وعن ثمامة
يف أ�ربعة موا�ضع ( ، )52وعن املالكي يف �ستة موا�ضع
( ، )53وعن أ��صحابنا دون أ�ن يبدي من هم يف خم�سة
()54
موا�ضع.
أ�ما �صيغة «وحدثني» فتقع يف أ�ربعة وع�رشين مو�ضع ًا
(« ، )55وقال» بدون أ�ن يذكر القائل يف �سبعة موا�ضع
(« ، )56وقالوا» بدون تبيان ن�سبة ال�ضمري أ�و عودته
()57
على مذكورين يف ت�سعة موا�ضع.
أ
وقد ن�سب القول �إىل أ��شخا�ص ب�عينهم يف موا�ضيع
عديدة من مثل  :قال �إ�سماعيل بن غزوان :هلل د ّر
الكندي  ، )58( ...أ�و مثل  :قال أ�بو القماقم  :أ�ول
ا إل�صالح  )59( ...وكان يع ّرف بال�شخ�ص القائل يف
اخلزامي  ،عبد
بع�ض الروايات ،مثل :و أ� ّما أ�بو حممد
ّ
اهلل ابن كا�سب  ،كاتب مو�سى وكاتب داود بن أ�بي داود
 )60( ...وهذا خالد بن فريد موىل املهالبة،)61(...ويف
كثري من رواياته ال يعرف به.
وهناك �صيغ متع ّددة بد أ� بها اجلاحظ هذه النوادر
واحلكايات بلغت يف جمموعها مائة وخم�س ًا وع�رشين
�صيغة ،و�إن دل هذا على �شيء ف�إنه يدل على تنوع
م�صادر اجلاحظ التي أ�خذ منها حكاياته عن البخل
7
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والبخالء ،ولكي يثبت فكرته عن فل�سفة البخل عند
أ��صحابها فهو يدلل على هذه الفل�سفة بالنماذج
واخلا�صة فهي غري
املتعددة واملختلفة عند العا ّمة
ّ
مقت�رصة على فئة أ�و طائفة أ�و عرق أ�و م�ستوى
اجتماعي أ�و �سيا�سي  ،بل هي متعددة أاللوان
وامل�شارب.
أ
أ
ومع اختالف هذه ال�صيغ �إال �ن �كرثها ي�شرتك
يف أ�مرين ،أالول ا إل�سناد وا آلخر أ��سلوب البداية
الق�ص�صية ،أ� ّما ا إل�سناد ف�إن اجلاحظ كان يبد أ�
احلكاية بذكر ا�سم َم ْن رواها له مع ذكر فعل مثل
«زعم» أ�و « أ�خرب» أ�و «ح ّدث»  ،كقوله  « :وحدثني
ربعي ،قال :دخلت عليه بعد أ�ن
أ�بو أال�صبع بن ّ
�رضب غلمانه بيوم  ،فقلت له  :ما هذا ال�رضب
خبين خ ّباز لبع�ض
املربح ؟ ، )62(»...ومثل « :ولقد رّ
أ��صحابنا  ،أ�نه جلده على �إن�ضاج اخلبز ،و أ�نه قال له:
أ�ن�ضج خبزي الذي يو�ضع بني يدي  ،و أ�جعل خبز من
ي أ�كل معي على مقدار بني املقدارين .)63( » ..
ومثل  « :زعم أ�بو يعقوب احلزميي أ�ن جعفر بن
يحيى أ�راد يوم ًا حاجة كانت طريقه �إليها على باب
أال�صمعي .)64( « ...
كما كان ي�ستعمل �صيغة الفعل «قال» بحيث ال
ي�ستطيع القارئ أ�ن يق ّرر أ��سمع اجلاحظ احلكاية من
قائلها أ�و �سمعها من غريه ،أ�م أ�نه قر أ�ها يف الكتب
كقوله  « :قال  :واحتقن عمري بن يزيد أال�سدي بحقنة
فيها أ�دهانٌ  ،فلما حركته بطنه كره أ�ن ي أ�تي اخلالء ،
(.)65
فتذهب تلك أالدهان»...
ويف كثري من الروايات كان ي�سل�سل ا إل�سناد فيذكر من
رواها له ومن رواها لهذا الراوي كقوله  « :وحدثني
�صاحب م�سلحة( )66باب الكرخ  ،قال  :قال يل �صاحب
احلمام  :أ�ال أ�عجبك من �صالح بن عثمان كان يجيء
كل �سحر فيدخل احل ّمام.)67( »...
أ� ّما عندما يكون اجلاحظ طرف ًا يف احلكاية ف�إنّه يرويها
بدون �إ�سناد  ،مثل قوله « :وم�ضيت أ�نا و أ�بو ا�سحاق
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النظام وعمرو بن نهيوي  ،نريد احلديث يف اجل ّبان
 ...فمررنا مبجل�س وليد القر�شي  ، )68( ...أ�و مثل
قوله  « :و�صديق قد ابتلينا مب�ؤاكلته  ،وقد كان ظن
أ�نا قد عرفناه بالبخل على الطعام . )69( ...
و�سواء أ�كانت احلكاية م�سندة أ�و غري م�سند ف� إ ّن
اجلاحظ يعنى أ
بال�سلوب الق�ص�صي لبداية احلكاية،
وهي بدايات ت�شد القارئ �إليها  ،فبع�ض حكاياته
تبد أ� من خالل بداية مت أ�زمة تثري حب اال�ستطالع يف
نفو�س ال�سامعني أ�و القارئني من مثل قوله« :وقيل
للحارثي أ
بالم�س :واهلل �إنك لت�صنع الطعام فتجيده ،
وتعظم عليك النقمة  ،وتكرث منه  ،و�إنك لتغايل باخل ّباز
والطباخ وال�شواء واخل ّبا�ص  ،ثم أ�نت مع هذا كله ال
ت�شهده عد ًوا لتغمه أ�،و ول ّيا فت�سرّ ه « (.)70
فاحلكاية تبد أ� بهذا أال�سلوب الذي يجذب انتباه
القارئ ملعرفة نتيجة هذا أالمر الذي دفع باحلارثي
�إىل عمل الطعام وتقدميه �إىل َم ْن ال يح�سن حمده،
فيدفعه ذلك ملوا�صلة قراءة احلكاية �إىل نهايتها
ليعرف اجلواب و�سبب هذا الت�رصف .
أ�و حتمل احلكاية منذ بدايتها �س�ؤا ًال وجواب ًا بني
املتحاورين وي�ستمر ذلك حتى نهاية احلكاية على هذا
النحو  « :وقلت لعبد اهلل بن كا�سب مرة  :قد ر�ضيت
ب أ�ن يقال عبد اهلل بخيل؟
قال  :ال أ�عدمني اهلل هذا اال�سم .
قلت  :وكيف ؟
قال  :ال يقال فالن بخيل �إال وهو ذو مال  ،ف�س ّلم � إ ّيل
املال وادعني ب أ�ي ا�سم �شئت !
قلت  :وال يقال أ�ي�ض ًا  :فالن �شحيح �إال وهو ذو مال
.)71( « ...
وت�ستمر احلكاية على هذا أال�سلوب �إىل آ�خرها .
وبع�ض احلكايات يبد أ�ها اجلاحظ « ب أ� ّما « ويكرث هذا
أال�سلوب يف احلكايات غري امل�سندة ،وورد هذا يف عدد
كثري من احلكايات ( ، )72وهذا مثال على ذلك :
« و أ� ّما ليلى الناعط ّية � ،صاحبة الغالية من ال�شيعة ،
8
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ف�إنها ما زالت ترقع قمي�ص ًا لها وتلب�سه حتى �صار
القمي�ص ال ّرقاع  ،وذهب القمي�ص أالول  ،ورفت
ك�ساءها ولب�سته حتى �صارت ال تلب�س �إال الرفو ،
وذهب جميع الك�ساء  ،و�سمعت قول ال�شاعر :
الب�س قمي�صك ما اهتديت جليبه
ف�إذا أ��ض ّلك جيبه فا�ستبدل
و�ص الفتق وفتق
فقالت �إين �إذ ًا خلرقاء ! أ�نا واهلل أ� ُح ُ
الفتق  ،و أ�رقّع اخلرق وخرق اخلرق.)73(»...

 )2ت�شكيل البنية ال�سردية :
تت�شكل البنية ال�رسدية من ت�ضافر ثالث مكونات هي
الراوي واملروي واملروي له .
أ� -الراوي :
يعرف الراوي ب أ�نه ذلك « ال�شخ�ص الذي يروي
احلكاية أ�و يخرب عنها � ،سواء أ�كانت حقيقية أَ�م
متخيلة »  ،وال ي�شرتط أ�ن يكون الراوي ا�س ًما متعينا،
فقد يكتفي ب أ�ن يتقنّع ب�صوت أ�و ي�ستعني ب�ضم ٍري ما ،
()74
ي�صوغ بوا�سطته املروي.
ب -املروي :
وميكن تعريف املروي  ،ب أ�نه كل ما ي�صدر عن
الراوي؛ وينتظم لت�شكيل جمموعة من أالحداث
تقرتن ب أ��شخا�ص ،وي� ؤ ّطرها ف�ضاء من الزمان
واملكان  ،وتعد « احلكاية » جوهر املروي  ،واملركز
الذي تتفاعل عنا�رص املروي حوله بو�صفها مكونات
()75
له .
جـ  -املروي له :
أ�ما املروي له فهو الذي يتلقّى ما ير�سله الراوي
�سواء أ�كان ا�س ًما متعينا �ضمن البنية ال�رسدية  ،أ�م
كائنًا جمهو ًال  ،و أ�ن امل�رسودات �شفاهية كانت أ�م
مكتوبة  ،و�سواء أ�كانت ت�سجل أ�حدا ًثا حقيقية أ�م
أ��سطورية  ،وفيما �إذا كانت تخرب عن حكاية أ�م تورد
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متوالية ب�سيطة من أالحداث يف زمن ما  ،ال ت�ستدعي
راو ًيا فح�سب � ،إمنا مرو ًيا له أ� ً
ي�ضا ( ، )76وهذا ما
ظهر جل ًيا يف حكايات اجلاحظ ح�سب ما بينا �ساب ًقا .
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا لال�ستهالل ال�رسدي عند
اجلاحظ ،وجدنا أ�ن هذه ال�صيغ حتتاج �إىل وجود
طرفني ،وهما الراوي الذي يروي هذه النوادر أ�و
احلكايات  ،وهو كما ر أ�ينا � إ ّما أ�ن يكون معروف ًا أ�و
مبهم ًا ،وهذا يقت�ضي وجود مروٍ له  ،ثم يقوم هذا
بدوره برواية احلكاية �إىل الق ّراء أ�و امل�ستمعني،
وبطبيعة احلال ف�إن الراوي الثاين هو اجلاحظ  ،وقد
حر�ص أ�ن ينقل هذه الروايات كما �سمعها أ�و �شاهدها
يف بع�ض أالحيان ليكون أ�مين ًا يف نقله ،فهو ي�ستخدم
هذه أال�ساليب من أ�جل �إثبات أالمانة يف النقل ،فرناه
ي�ستعمل ال�صيغ ا آلتية من أ�جل أ�ن يظهر مدى �صدقه
و أ�مانته يف رواية احلكاية من مثل قوله  « :قال
أ��صحابنا  ،)77( « ...أ�و « زعم أ��صحابنا )78( « ...أ�و
« ح ّدثني �صاحب يل .)79( » ...
أ� ّما امل�شاهدة أ�و الرواية يف مثل قوله  « :ر أ�يت أ�نا
ح ّمارة « ، )80( » ...وكنت أ�نا و أ�بو ا�سحق  )81(»..أ�و
«كنّا مرة يف مو�ضع  ، )82( » ...و�شهدت ثمامة،)83(»...
()85
وكنّا عند داود ،)84(...أ�و كنّا مرة يف مو�ضع » ...
أ�ما ال�سماع  ،من مثل قوله �«:سمعت.)86(»...
واملالحظ يف كل هذه ال�صيغ أ�نها تدلل على أ�مانة
الراوي الثاين -وهو هنا اجلاحظ -يف النقل بهذه
ال�صيغ التي ال تدع جما ًال لل�شك ؛ ليزيل بذلك تردد
ال�سامع يف قبول أالمور الغريبة يف جمال البخل عند
من يروي عنهم أ�و �شاهدهم أ�و �سمعهم.
أ� ّما طريقة الرواية على ل�سان الراوي أالول فنجد
اجلاحظ يروي احلكاية ب�ضمري املتكلم عندما يروي
عن جتربته الذاتية من مثل  « :حدثني عمرو بن
نهيوى  ،قال  :تغ ّديت يوم ًا عند الكندي  ،فدخل عليه
رجل كان له جار ًا  ،وكان يل �صديق ًا  ،فلم يعر�ض عليه
الطعام.)87( »...
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ومرة أ�خرى جنده يروي احلكاية ب�ضمري الغائب
عندما يكون قد �سمع اخلرب أ�و عرفه بطريقة ما
فيجعل اجلاحظ الراوي أالول يتحدث عن نف�سه
ب�ضمري املتكلم ويبتعد هو  ،أ�و يجعله يروي احلكاية
ب�ضمري الغائب  ،مثل :
« قال أ�بو كعب  :دعا مو�سى بن جناح جماعة من
جريانه ليفطروا عنده يف �شهر رم�ضان  ،وكنت فيهم،
فل ّما �ص ّلينا املغرب  ،وجنز ابن جناح  ،أ�قبل علينا ثم
تعجلوا ،ف� إ ّن العجلة من ال�شيطان  ...ا�سمعوا
قال  :ال ّ
ما أ�قول  ،ف� إ ّن فيما أ�قول ح�سن امل�ؤاكلة  ،والبعد عن
()88
أال�رشة .»...
�إال أ�ن املتتبع لروايات اجلاحظ يجده يف كثري من
أالحيان ومع �إيهامنا ب أ�نه ناقل فقط �إال أ�نه يتدخل يف
تعديل بع�ض الروايات أ�و التعليق عليها أ�و تو�ضيحها
مبثل :
أ
« وزعموا �نهم رمبا تفرقوا وتزاملوا  ،فتناهدوا
وتالزموا يف �رشاء اللحم  ،و�إذا ا�شرتوا اللحم ق�سموه
قبل الطبخ  ،و أ�خذ ك ّل منهم ن�صيبه ف�شكه بخو�صته
أ�و بخيط  ،ثم أ�ر�سله يف خل القدر والتوابل  ،ف�إذا
طبخوا تناول كل �إن�سان خيطه وقد علمه بعالمة ،
ثم اقت�سم املرق ...ف�إذا أ�عادوا املالزمة أ�عادوا تلك
()89
اخليوط ؛ ألنّها قد ت�رشبت الد�سم ورويت « .
وهنا انتهت احلكاية �إال أ�ن اجلاحظ يعلق هذه
احلكاية بقوله  « :ولي�س تناهدهم عن طريق الرغبة
يف امل�شاركة ،ولكن أل ّن ب�ضاعة ك ّل واحد منهم مقدار
الذي أ�ن يطبخ وحده  ،أ
ولن امل�ؤونة تخف أ� ً
ي�ضا يف
احلطب واخل ّل والثوم والتوابل  ،أ
ول ّن القدر الواحد
أ�مكن من أ�يقدر كل واحد منهم على قدر  ،ف�إمنا
ال�سكباج ( )90؛ ألنه أ�بقى على أاليام ،
يختارون ّ
()91
و أ�بعد من الف�ساد.
فهو يو�ضح �سبب ا�شرتاكهم ذلك من أ�جل خفة املعونة
على كل واحد منهم ولي�س حب التعاون بينهم .
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 )3الزمن :
احلكاية عند اجلاحظ تقوم على ثنائية ا إل�سناد واملنت،
لذلك ف�إن زمن احلكاية يتكون من ثالثة أ�زمنة ،وهي
زمن التلقي أ�و ال�سماع ،وزمن الرواية ،وزمن
احلكاية ،فاال�ستهالل ي�شري �إىل زمنني واملنت ي�شري �إىل
الزمن الثالث  ،ويكون ترتيبها على النحو التايل :
الزمن أالول  :هو زمن املنت ،أ� ْي الزمن الذي ح�صلت
فيه أ�حداث احلكاية.
الزمن الثاين  :هو زمن تلقّي اجلاحظ للحكاية من
الراوي أالول.
الزمن أالخري  :هو زمن رواية اجلاحظ للحكاية
وتقدميها �إىل امل�ستمعني أ�و الق ّراء.
ولتو�ضيح ذلك ي�رضب مثا ًال من حكاياته :
« حدثني املكي قال  :كنت يوم ًا عند العنربي � ،إذ
جاءت جارية أ� ّمة ومعها كوز فارغ ،فقالت  :قالت أ� ّمك
 :بلغني أ�ن عندك مز ّملة( ،)92ويومنا يوم حار  ،فابعث
� إ ّيل ب�رشبة منها يف هذا الكوز  ،قال  :كذبت! أ� ّمي أ�عقل
من أ�ن تبعث بكوز فارغ  ،وتر ّده آ
ملن! �إذهبي فاملئيه
من ماء حبكم  ،وفرغيه يف ُحبنّا( ،)93ثم املئيه من ماء
مزملتنا  ،حتى يكون �شيء ب�شيء»(.)94
ف أ�حداث هذه احلكاية من قدوم اجلارية ومعها الكوز
ورده لها ثم عودتها  ،كل هذه أالحداث مت ّثل الزمن
أالول  ،وال يظهر يف أ�ي وقت ح�صل �إال أ�نه يف يوم
حار  ،وهل ح�صل قبل يوم أ�و �شهر أ�و عام أ�و أ�كرث
من رواية امل ّكي �إىل اجلاحظ فهو ال يدرك وال يوجد
عليه دليل.
والزمن الثاين  :هو عندما روى امل ّكي هذه احلكاية
�إىل اجلاحظ .
أ�ما الزمن الثالث :فهو الذي روى فيه اجلاحظ
احلكاية على امل�ستمعني أ�و يكتبها ،ويقدمها �إىل
القراء يف زمن الحق.
وعندما تكون احلكاية بدون �إ�سناد ف�إنها تقت�رص
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على زمنني هما الزمن الذي حدثت فيه أ�حداث هذه
احلكاية ،وزمن رواية اجلاحظ لها لل�سامعني ،أ�و
كتابتها للقراء ،ومثال على هذه احلكاية »:وتناول
أ�عرابي من بني يدي �سليمان بن عبد امللك دجاجة
فقال له  :يكفيك ما بني يديك وما يليك  ،قال أالعرابي:
حمي ؟ قال  :فخذها  ،ال بورك لك
ومنها �شيء ّ
()95
فيها».
فغداء أالعرابي عند �سليمان بن عبد امللك كان يف زمن
معني  ،ورواية اجلاحظ لها كان يف زمن آ�خر .
و�إذا اقت�ضت أ�حداث احلكاية ذكر الوقت الذي جرت
فيه هذه أالحداث  ،ف�إن اجلاحظ يذكر ذلك الوقت
كالليل ( )96أ�و النهار ( ، )97أ�و ال�صباح ( ، )98أ�و
ال�سحر ( ،)99أ�و وقت الغداء ( ، )100أ�و يف ال�شتاء
( ،)101أ�و ال�صيف ( ، )102ويذكر ا�سم ال�شهر �إذا
اقت�ضى أالمر كت�رشين الثاين ( ، )103أ�و رم�ضان
(. )104

 )4املكان :
ال يغفل اجلاحظ ذكر املكان �إذا كان �رضوري ًا لبناء
احلكاية ،أ�ما البيئات التي أ�جرى بها اجلاحظ
حكاياته  ،فتتمثل يف أ�غلب أالحيان يف املناطق التي
عا�ش فيها ،أ�و اختلط ب�سكانها ،و أ�ول هذه البيئات
هي بيئة الب�رصة ،حيث عا�ش اجلاحظ ،وفيها تدور
معظم حكاياته حيث ميكن القول� « :إن اجلاحظ يف
املقام أالول هو قا�ص مدينته التي ال يفت أ� ي�شري �إىل
أ�برز معاملها و�ضواحيها و�شخ�صياتها .)105( »...
من مثل قوله  »:قالوا  :دعا عبد امللك بن قي�س الذئبي،
رج ًال من أ��رشاف أ�هل الب�رصة ،وكان عبد امللك بخي ًال
على الطعام  ،جواد ًا بالدراهم.)106( »...
أ�و كمثل قوله  « :قالوا  :ابن أ�بي بردة قد خاف
اجلذام وهو وايل الب�رصة  ،فو�صفوا له اال�ستنقاع
يف ال�سمن  ،فكان �إذا فرغ من اجللو�س فيه أ�مر
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/8
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ببيعه.)107(»...
والبيئة الثانية يف حكايات اجلاحظ هي بيئة العراق
ب�شكل عام ،كبغداد أ�و بع�ض حمالها كالكرخ أ�و مدينة
وا�سط ( )108واملدائن ( ، )109وهذه بع�ض أالمثلة على
ذكره لهذه أالمكنة :
« قال  :وقلت ألحمد بن ه�شام  ،وهو يبني داره
ببغداد� :إذا أ�راد اهلل ذهاب مال رجل �سلط عليه الطني
واملاء .»)110( ...
وذكره للكرخ كما قال  « :وحدثني �صاحب م�سلحة
عجبك
باب الكرخ قال  :قال يل �صاحب احل ّمام  ،أ�ال أ� ّ
من �صالح بن عفّان ؟ كان يجيء كل �سحر فيدخل
()111
احل ّمام.»...
أ� ّما البيئة الثالثة التي أ�كرث اجلاحظ من ذكرها فهي
بيئة خر�سان وبخا�صة مدينة مرو ال�شتهار أ�هل
هذه املدينة بالبخل  ،فيقول  « :وزعم أ��صحابنا أ�ن
خرا�سانية ترافقوا يف منزل و�صربوا على االرتفاق
()112
بامل�صباح .»...
أ�و مثل قوله  « :قال أ��صحابنا  :يقول املروزي
للزائر �إذا أ�تاه  ،وللجلي�س �إذا أ�طال جلو�سه ،تغديت
()113
اليوم؟. » ...
أ�و تكون احلكاية تربط بني العراق ومرو مثل هذه
احلكاية  « :ومن أ�عاجب أ�هل مرو ما �سمعناه من
م�شايخنا على وجه الدهر ،وذلك أ�ن رج ًال من أ�هل
يحج ويتّجر وينزل على رجل من
مرو كان ال يزال ّ
أ�هل العراق  ،فيكرمه ويكفيه م�ؤنته  ،ثم كان كثري ًا
ما يقول لذلك العراقي  :ليت أ�نيّ قد ر أ�يتك مبرو ،
حتى أ�كافئك لقدمي �إح�سانك  ...قال فعر�ضت لذلك
العراقي بعد دهر طويل حاجة يف تلك الناحية  ،فكان
ّ
مما ه ّون عليه مكابدة ال�سفر  ،ووح�شة االغرتاب ،أ�ن
املروزي هناك  ،فلما قدم م�ضى نحوه يف ثياب �سفره
ّ
ويف عمامته وقلن�سوته وك�سائهّ ،
ليحط رحله عنده كما
()114
ي�صنع الرجل بثقته ومو�ضع أ�ن�سه . « ...
أ� ّما البيئات أالخرى مثل ال�شام وم�رص واحلجاز ،
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ف� إ ّن ذكرها نار ٌد ،كما ذكر اجلزيرة ( )115يف �إحدى
حكاياته « ،قال أ��صحابنا  :نزلنا بنا�س من أ�هل
اجلزيرة و�إذا هم يف بالد باردة.)116(»...
هذا بالن�سبة �إىل البيئة الكبرية ب�شكل عام  ،أ� ّما البيئة
ال�صغرية التي حتدث فيها احلكايات فقد ن ّوع اجلاحظ
يف حكاياته بني هذه أالنواع فهو يذكر امل�سجد والبيت
()117
والق�رص واحلديقة وال�ساحة وغريها.

 )5الو�صف :
ا�ستخدم اجلاحظ الو�صف يف معظم حكاياته ،وكان
بارع ًا يف ذلك فهو ي�ستخدم التف�صيالت الدقيقة يف
ر�سم �صوره فيتتبع حركات �شخ�صياته و�سكناتها
وينقل للقارئ أ�و امل�ستمع أ�دق التفا�صيل عن م�آكلهم
وم�شاربهم وم�ساكنهم ومالب�سهم و أ�دواتهم �إىل غري
ذلك من التفا�صيل الدقيقة التي تتعلق بال�شخ�صية
أ�و املكان أ�و احلادثة املتعلقة باحلكاية ،من مثل
قوله»:ور أ�يت أ�نا ح ّمارة منهم زهاء خم�سني رج ًال ،
يتغ ّدون على مباقل بح�رضة قرية أالعراب ،يف طريق
حجاج  ،فلم أ�ر من جميع اخلم�سني
الكوفة  ،وهم ّ
رجلني ي أ�كالن مع ًا وهم يف ذلك متقاربون  ،يحدث
بع�ضهم بع�ض ًا  ،وهذا الذي ر أ�يته منهم من غريب ما
()118
يتفق للنا�س».
فهو ي�صور جلو�سهم على املبقلة  ،وتقاربهم يف
اجللو�س وحتادثهم مع بع�ضهم البع�ض ،ومع ذلك
ي أ�كل كل واحد منهم وحده  ،وهذا الذي ا�ستغربه
اجلاحظ ،فقد أ��ضفى جما ًال على هذه احلكاية من
خالل هذا الو�صف ل�شخو�صها وحركاتهم وتقاربهم
يف اجللو�س بدون اال�شرتاك يف أالكل .
ً
التقاطا للحركة ،أ�و
وبع�ضها يكون فيه الو�صف
الهيئة ،أ�و ال�شكل ا إلن�ساين أ�و املادي ،فنجد عنده
بع�ض اللقطات الدقيقة  ،كم�شهد الق�صعة يف حكاية
ثمامة وقا�سم الت ّمار  « :ف أ�توه يوم ًا بق�صعة فيها
ثريدة كهيئة ال�صومعة ( ، )119مكللة ب�إكليل من
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ُعراق( )120ب أ�كرث ما يكون من العراق.)121(»...

وعنده نوعان من الو�صف :
أ�.الو�صف النف�سي :
برع اجلاحظ يف و�صف دخائل النف�س ا إلن�سانية ،فهو
يت�سلل �إىل أ�عماق نف�س ا إلن�سان ،ومن احلكايات التي
برع اجلاحظ يف تبيان الو�صف النف�سي فيها حكاية
حممد بن أ�بي امل� ؤ ّمل  « :قلت ملحمد بن امل�ؤمل  :أ�راك
تطعم الطعام وتتخده ( ، )122وتنفق املال وجتود به ،
ولي�س من قلة اخلبز وكرثته كثري ربح ،والنا�س ي ّبخلون
من ق ّل عدد خبزه  ،ور أ�وا أ�ر�ض خوانه ،ومع أ�نيّ أ�رى
جماجم من ي أ�كل معك أ�كرث من عدد خبزك»(... )123
وبعد عدة ن�صائح من اجلاحظ– «قال :يا أ�با عثمان
 :أ�نت تخطئ  ... ،وما أ��شك أ�نك قد ن�صحت مببلغ
الر أ�ي منك  ،ولكن خف ما خ ّوفتك ،وانه خموف !
بل الذي أ��صنع أ�د ّل على �سخاء النف�س بامل أ�كول و أ�دل
على االحتيال ليبالغوا ،ألن اخلبز �إذا كرث على املوائد
و ّرث ذلك النف�س �صدود ًا ،أ
ولن ك ّل �شيء من امل أ�كول
مل العني أ
وغري امل أ�كول � ،إذا أ
مل ال�صدر  ،ويف ذلك
()124
موت ال�شهوة وت�سكني احلركة».
وي�ستمر أ�بو امل�ؤمل يف تربير قلة خبزه يف ق�صة طويلة،
ونرى هنا أ�ن اجلاحظ دخل يف نف�س هذا ال�شخ�ص؛
ليتعرف على �سبب ت�رصفه من تقليل اخلبز على
املائدة التي يق ّدمها ل�ضيوفه .
ومن �ضمن الو�صف النف�سي براعته يف و�صف حيل
البخالء وطرقهم يف جمع املال ،وعدم �إنفاقه ب أ�ي
�شكل من أال�شكال  ،ومثال على ذلك حكاية أ�بي �سعيد
املدائني  « :حدثني أ�حمد امل ّك ّي  ،وكان مت�ص ًال ب أ�بي
�سعيد  ،قلت له م ّرة  :واهلل �إنك لكثري املال  ،و�إنّك
لتعرف ما جنهل  ،و�إن قمي�صك و�سخ  ،فلم ال ت أ�مر
بغ�سله ؟
قال� :إنيّ ف ّكرت يف هذا مذ �ستة أ��شهر فما و�ضح يل
بعد وجه أالمر فيه  ،أ�قول مرة  :الثوب �إذا ات�سخ أ�كل
12
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البدن كما ي أ�كل ال�صد أ� احلديد  ،والثوب �إذا ترادفه
ال�سلك ،
العرق جف وتراكم عليه الو�سخ ول ّبد أ�كل ّ
و أ�حرق الغزل ،هذا مع ننت ريحه  ،وقبح منظره...
ف�إذا اجتمعت هذه اخلواطر هممت بغل�سها  ،ف�إذا
هممت به  ،عار�ضني معار�ض يوهمني أ�نه أ�تاين من
جهة احلزم  ،ومن قبل العقل  ،فقال  :أ�ول ذلك الغرم
الذي يكون يف املاء وال�صابون  ،واجلارية �إذا ازدادت
عناء  ،ازدادت أ�ك ًال  ،وال�صابون نُورة ( )125والنورة
ت أ�كل الثوب  ،و�إن انحزق ( )126ال يزال الثوب على
خطر  ،حتى ي�سلم �إىل الع�رص وال ّدق ،ثم �إذا أ�لقي
على الر�سن ( )127فهو بعر�ض اجلذبة والنرتة
()128
وال َعلْق».
وي�ستمر أ�بو �سعيد طوي ًال يف تعليل ما ذهب �إليه ،
وبقبوله بلب�س الثوب و�سخ ًا مع علمه بذلك  ،ولكنّه
ي�ؤثره على حت ّمل نفقات غ�سله .
احل�سي :
ب .الو�صف ّ
تعب عن
عمد اجلاحظ �إىل ال�صورة احلقيقية التي رّ
الواقع كما هو ،ومل يعتمد على اخليال كثري ًا يف
�صوره  ،فهو يعمد �إىل �إبراز ال�صورة ب أ�دق تفا�صيلها
بحركاتها وهيئاتها  ،وك ّل مقوماتها  ،حتى تبدو
ك أ�نها ناطقة متحركة  ،ومن أالمثلة على ذلك :
« ولقد ر أ�يت رج ًال �ضخم ًا  ،فخم اللفظ  ،فخم املعاين
تربيته يف ظل ملك  ،مع عل ّو َه ٍّم  ،ول�سان ع�ضب ،
ومعرفة بالفا�ضح من العيوب والدقيق من املحا�سن ،
مع �ش ّدة ت�رسع �إىل أ�عرا�ض النا�س و�ضيق �صدر مبا
تع ّرف من عيوبهم .
و أ�ن ثريدته لبلقاء � ،إال أ�ن بيا�ضها نا�صع  ،ولونها
()129
ا آلخر أ��صهب  ،ما ر أ�يت ذلك م ّرة أ�و مرتني « .
فنالحظ كيف أ�خذ اجلاحظ يع ّدد �صفات هذا الرجل
احل�سيه ،ف�إذا انتهى منها انتقل �إىل و�صف ثريدته .
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� )6شخ�صيات اجلاحظ :
طبع اجلاحظ �شخ�صيات حكاياته بطابع واحد هو
البخل ،فكل �شخ�صياته من البخالء بغ�ض النظر
عن موقعهم االجتماعي ،أ�و ال�سيا�سي ،أ�و موطنهم،
أ�و علمهم ،أ�و جهلهم ،فال�صفة امل�شرتكة بينهم هي
البخل � ،إال أ�نه جعل �شخ�صياته تنق�سم �إىل ق�سمني :
أ�) البخيل ال�ضحية  :هي ال�شخ�صية التي يفر�ض
عليها موقف معني أ�و ي�ؤخذ منها ،فاجلاحظ ي�ستغل
هذه ال�شخ�صية من أ�جل ال�سخرية؛ ألن البخيل وقع
فري�سة لغريه ،ون�رضب مثا ًال على هذه ال�شخ�صية
باحلكاية التالية :
« وكان رجل يغ�شى طعام اجلوهري  ،وكان يتحرى
وقته وال يخطئ ف�إذا دخل والقوم ي أ�كلون  ،وحني
و�ضع اخلوان  ،قال  :لعن اهلل القدر ّية ( )130من كان
ي�ستطيع أ�ن ي�رصفني عن أ�كل هذا الطعام  ،وقد كان
يف اللوح املحفوظ و�إنيّ �س�آكله ؟
بالع�شي أ�و
فلما أ�كرث من ذلك قال له رباح  :تعال
ّ
بالغدوة ،ف�إن وجدت �شيئ ًا فالعن القدرية والعن
آ�باءهم و أ�مهاتهم » (.)131
ومن هذا النوع أ�ي�ض ًا وقوع أالمر على البخيل،
وكيف يت�رصف البخيل؛ لدفع الغرم عن نف�سه،
كما حدث بني اجلاحظ وحمفوظ النّقا�ش « �صحبني
حمفوظ النقا�ش من م�سجد اجلامع لي ًال ،فلما �رصت
قرب منزله  � ،أس�لني أ�ن أ�بيت عنده  ،وقال  :أ�ين تذهب
يف هذا املطر والربد ومنزيل منزلك  ،و أ�نت يف ظلمة
ولي�س معك نار ؟ وعندي لب أ� مل ير النا�س مثله ومتر
ناهيك به جودة ال ت�صلح �إال له !
فملت معه ف أ�بط أ� �ساعة  ،ثم جاءين بجام لب أ� وطبق
متر  ،فلما مددت قال  :يا أ�با عثمان� ،إنه لب أ� وغلظه
! وهو الليل وركوده  ،ثم ليل ُه مطر ورطوبة و أ�نت
رجل قد طعنت يف ال�سن  ،ومل تزل ت�شكو من الفالج
طرف ًا ....ف�إن أ�كلت اللب أ� ومل تبالغ  ،كنت ال آ�ك ًال وال
13
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تارك ًا ،وحر�شت طباعك  ...و�إن بالغت  ،بتنا يف ليلة
()132
�سوء من االهتمام ألمرك « .
فنحن نالحظ أ�ن النقا�ش دعا اجلاحظ و أ�غراه ب أ�ن
عنده لب أ� مل ُير مثله وملا �صار اجلاحظ يف بيته ور أ�ى
أ� ّن الغرم �سوف يقع عليه ،كيف حاول هذا أ�ن يدفع
اجلاحظ بك ّل احليل عن أالكل حتى يتخل�ص من هذا
الغرم .
« فاجلاحظ هنا يتدخل يف الق�ص بو�صفه راو ًيا أ�و
أ
بالحرى م�سج ًال لتجربته  ،وهو يتحدث ب�ضمري
ح�ضوره و�إثبات وجهة نظره  ،على أ�ن اجلاحظ
مي ّثل يف الوقت نف�سه الـ «هو» ا آلخر الذي يعي�ش معه
()133
ظاهرة البخل يف املجتمع».
وقد الحظ بروب « أ�نه يف هذه احلكايات على الرغم من
تغري أال�سماء وخوا�ص ال�شخ�صيات �إال أ�ن الوظائف
()134
مل تتغري « .
ب) البخيل املنت�رص :
وهو الذي ي�ستغل الوالئم دائ ًما ،م�ستغ ًال ذكاءه يف
توفري الطعام ،ومن ه�ؤالء حكاية  « :و�صديق كنّا قد
ظن أ�نّا قد عرفناه بالبخل
ابتلينا مي�ؤاكلته  ،وقد كان ّ
على الطعام  ،وهج�س ذلك يف نف�سه  ،وتو ّهم أ�نّا قد
تذاكرنا أ�مره فكان يتزيد يف تكثري الطعام  ،ويف �إظهار
احلر�ص على أ�ن ي�ؤكل  ،حتى قال  :من رفع يده قبل
()135
القوم غ ّرمناه دينا ًرا . « ...
ومعظم حكايات اجلاحظ تقع حتت هذا النوع الذي
يبخل بطعامه  ،ويهجم على طعام غريه بغري هوادة .

اخلامتة
بعد التطواف يف كتاب البخالء للجاحظ ،وتتبع
حكاياته املختلفة املتنوعة وجدت أ�ن اجلاحظ كعادته
يف معظم كتبه مل يلتزم ا�سلوب ًا واحد ًا بل نهج �إىل
ا�سلوب اال�ستطراد فهو ينتقل من حكاية �إىل أ�خرى
وقليل ما يظهر الرابط بينهما �إال يف بع�ض املواقع
كحكايات امل�سجديني وحكايات أ�هل مرو ،وقد ا�ستغل
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معرفته العميقة والوا�سعة يف اللغة فوجد الغريب
بكرثة يف حكاياته كما ا�ستعمل أاللفاظ العامية
الدارجة يف ذلك الع�رص ألن فكرته عن النكتة أ�و
النادرة أ�و امللحة يجب أ�ن تروى بلغتها وعلى الراوي
لها أ�ن ال يغري يف هذه اللغة؛ ألن ذلك يذهب رونقها،
و أ�كرث ما نوع يف اال�ستهالل ال�رسدي و أ�بدع يف ت�صوير
�شخ�صياته؛ ليربزها يف �صورة م�ضحكة من ت�رصفات
ه�ؤالء البخالء وينفر القارئ من البخل و أ�هله وجاء
هذا االبداع يف ال�رسد ل�شد القارئ لال�ستماع اىل هذه
احلكايات؛ وقد اعتمد على عن�رصي الزمان واملكان
لتتحرك �شخ�صياته �ضمنها ليبني أ�ن هذه احلكايات،
من الواقع ولي�س من ن�سج اخليال ،فجاء بناء احلكاية
من�سجم ًا مع فل�سفته عن البخل و أ�هله.
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( )33اجلاحظ  ،البخالء .33 /1 ،
( )34امل�صدر نف�سه � ،ص .34
( )35اجلاحظ ،البخالء� ،ص .35-36
( )36امل�صدر نف�سه.1/36 ،
( )37اليو�سف  ،أالب فيكتور �شلحت  ،النزعة
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الكالمية يف أ��سلوب اجلاحظ � ،ص .123
( )38ا ُ
حل�رض  :العدو .الل�سان( ،ح�رض).
( )39انبهر  :تتابع النف�س .الل�سان( ،بهر) .
( )40اجلاحظ  ،البخالء .2/31-32 ،
( )41احلاجري  ،طه  ،اجلاحظ حياته و آ�ثاره � ،ص
.14
( )42اجلاحظ  ،البخالء .47 /1 ،
( )43اجلاحظ  ،البخالء .55 /2 ،
( )44ابن برييك  ،أ�حمد بن حممد � ،صورة بخيل
اجلاحظ الفنية � ،ص .133-142
( )45دوجال�س  ،فدوى مالطي  ،بناء الن�ص الرتاثي،
�ص .20
(  )46اجلاحظ  ،البخالء .2/20-21 ،
( )47امل�صدر نف�سه .59 /2 ،
( )48اجلاحظ  ،احليوان .2/75،
( )49امل�صدر نف�سه .195 /2 ،
( )50ينظر  :امل�صدر نف�سه ،168 ،162 ،83 /2 ،
.193

( )42ينظر  :امل�صدر نف�سه .101 ،74 ،62 ،55 /1 ،
( )43ينظر  :امل�صدر نف�سه  61 ،46 /1 ،و .146 /2
( )44ينظر  :امل�صدر نف�سه .55 ،43 ،27 /1 ،
( )45ينظر  :امل�صدر نف�سه .62 ،47 ،45 /1 ،
( )46ينظر  :امل�صدر نف�سه ،59 ،55 ،47 ،45 /1 ،
 143 ،105 ،104 ،85 ،84 ،83 ،71و ،30 ،2/27

 ...76 ،69 ،60 ،56 ،55 ،55 ،39الخ.
(  )47ينظر  :امل�صدر نف�سه  .61 ،60 /1 ،و ،2/85
.87 ،86

( )48ينظر  :امل�صدر نف�سه ،86 ،85 ،84 ،83 /1 ،
.89 ،87
( )49ينظر  :امل�صدر نف�سه .143 /1 ،
( )50ينظر  :امل�صدر نف�سه .47 /2 ،
( )51امل�صدر نف�سه .108 /1 ،
( )52امل�صدر نف�سه .85 /1 ،
( )53اجلاحظ  ،البخالء .71 /1 ،
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( )54امل�صدر نف�سه .103 /1 ،
( )55امل�صدر نف�سه .166 /2 ،
( )56اجلاحظ  ،البخالء .86 /1 ،
( )57امل�سلحة :قوم وكلوا مبر�صد معهم ال�سالح.
اجلاحظ ،البخالء.1/84 ،
( )58امل�صدر نف�سه .84 /1 ،
( )59امل�صدر نف�سه .74 /1 ،
( )60ينظر  :امل�صدر نف�سه .103 /2 ،
( )61امل�صدر نف�سه .121 /1 ،
( )62اجلاحظ  ،البخالء .114 /1 ،
( )63امل�صدر نف�سه  .120 ،108 ،74 ،71 /1 ،و /2
.90 ،3

( )64اجلاحظ  ،البخالء .74 /1 ،
(� )65إبراهيم  ،عبد اهلل  ،ال�رسدية العربية � ،ص .19
( )66امل�صدر نف�سه � ،ص .20 ,19
( )67اجلاحظ  ،البخالء .20 /1 ،
( )68امل�صدر نف�سه .45 /1 ،
( )69امل�صدر نف�سه .1/47 ،
()70امل�صدر نف�سه 1/83 ،
( )71امل�صدر نف�سه  ،وال�صفحة نف�سها .
( )72امل�صدر نف�سه .101 /1 ،
( )73امل�صدر نف�سه .162 /1 ،
( )74امل�صدر نف�سه .171 /2 ،
( )75امل�صدر نف�سه .115 /1 ،
( )76امل�صدر نف�سه .118 /1 ،
( )77امل�صدر نف�سه .48 /1 ،
( )78اجلاحظ  ،البخالء .45 /1 ،
( )79امل�صدر نف�سه .51 /2 ،
( )80اجلاحظ  ،البخالء .54 /1 ،
( )90ال�سكباج :حلم يطبخ بخل ،معرب  .اجلاحظ،
البخالء.1/55 ،
( )91امل�صدر نف�سه .54-55 /1،
( )92املرملة :جرة أ�و نحوها ،ملفوفة بثوب مبلول
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لتربد .اجلاحظ ،البخالء.2/27 ،
( )93احلب :اخلابية واجلرة الكبرية .امل�صدر نف�سه
وال�صفحة نف�سها.
( )94امل�صدر نف�سه  ،وال�صفحة نف�سها.
( )95امل�صدر نف�سه .84 /1 ،
( )96اجلاحظ  ،البخالء .56 /1 ،و .45 /2
( )97امل�صدر نف�سه .59 /1 ،
( )98امل�صدر نف�سه .1/61 ،
( )99امل�صدر نف�سه .84 /1 ،
( )100امل�صدر نف�سه .83 /1 ،
( )101امل�صدر نف�سه .3 /2 ،
( )102امل�صدر نف�سه .3 /2 ،
( )103امل�صدر نف�سه .108 /1 ،
( )104امل�صدر نف�سه .51 /1 ،
( )105احلكاية يف أ�دب اجلاحظ � ،ص .182
( )106اجلاحظ  ،البخالء .84 /2 ،
( )107اجلاحظ  ،البخالء .86 /2 ،
( )108ينظر  :امل�صدر نف�سه .115 /1 ،
(  )109ينظر  :امل�صدر نف�سه .64 ،59 /2 ،
( )110امل�صدر نف�سه .60 /1 ،
(  )111امل�صدر نف�سه .84 /1 ،
( )112امل�صدر نف�سه  ،47 /1 ،وينظر ،48 /1 :
.56 ،55

( )113امل�صدر نف�سه ،60 ،54 ،53 ،50 ،45 /1 ،
.62
( )114اجلاحظ  ،البخالء .53 /1 ،
( )115اجلزيرة ما بني دجلة والفرات ،الل�سان ،
(جزر).
( )116اجلاحظ  ،البخالء .2/42 ،
( )117ينظر :امل�صدر نف�سه،1/62 ،1/61 ،1/46 ،

190

اعالها ،و�صومعة الرثيد ج ّثته وذروته ،الل�سان،
(�صمع).
( )120ال ُعراق  :جمع َع ْرق (بفتح و�سكون) العظم
�إذا اخذ عنه معظم اللحم وهربه وبقي عليه حلوم
رقيقة ،الل�سان( ،عرق).
( )121اجلاحظ  ،البخالء .157 /2 ،
( )122تتخذه  :تعمله  ،واملراد  :تعنى ب�إجادته ،
بقرينة املقام  ،اجلاحظ  ،البخالء .171 /1 ،
( )123اجلاحظ  ،البخالء .171 /1 ،
( )124امل�صدر نف�سه .172 /1 ،
( )125النوره  :من اجلمر الذي يحرق وي�سوى منه
الكل�س ويحلق به ال�شعر  ،الل�سان( ،نور).
( )126احلزق � :شدة جذب الرباط ،الل�سان،
(حزق).
( )127الر�سن  :وهو احلبل  ،واملراد هنا احلبل الذي
تن�رش عليه الثياب  ،الل�سان( ،ر�سن).
( )128اجلاحظ  ،البخالء .70 ،69 /2 ،
( )129امل�صدر نف�سه .105 /1 ،
( )130القدرية  :طائفة جتحد القدر  ،وترى أ� ّن للمرء
اختيار ًا فيما يعمل وفيما يرتك  ،ويق�صد لعن اهلل
القدرية انهم أ�خط أ�وا يف دعوتهم؛ ألنهم لو �صدقوا
ال�ستطاع أ�ن ي�رصف نف�سه عن ح�ضور الطعام ،
اجلاحظ  ،البخالء .81 /2 ،
(  )131امل�صدر نف�سه .81 /2 ،
( )132اجلاحظ  ،البخالء .46 ،45 /1 ،
(� )133إبراهيم  ،نبيلة  ،فن الق�ص يف النظرية
والتطيبق � ،ص .88
( )134دوجال�س  ،فدوى مالطو  ،بناء الن�ص الرتاثي،
�ص .21
( )135اجلاحظ  ،البخالء .103 /1 ،

.2/156 ،2/45

( )118اجلاحظ  ،البخالء .47 /1 ،
( )119ال�صومعة  :من البناء �سميت �صومعة لتلطيف
16
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قائمة امل�صادر واملراجع :

� )1إبراهيم ،عبد اهلل :ال�رسدية العربية .امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش  ،ط2000 ، 2م.
� )2إبراهيم ،نبيلة :فن الق�ص�ص يف النظرية
والتطبيق .مكتبة غريب.
 )3ابن برييك ،أ�حمد بن حممد� :صورة بخيل
اجلاحظ الفنية .دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة.
 )4اجلاحظ ،أ�بو عثمان عمرو بن بحر :كتاب
البخالء� .ضبط و�رشح وت�صحيح أ�حمد العامري بك،
على احلارم بك .
 )5احلاجري ،حممد طه :اجلاحظ حياته و آ�ثاره.
ط ،3دار املعارف ،القاهرة1976 ،م.
 )6احلموي ،ياقوت :معجم أالدباء .دار الفكر،
1980م.
 )7دوجال�س ،فدوى مالطي :بناء الن�ص الرتاثي.
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1985 ،م.
 )8أ�بو الرب ،توفيق يو�سف :احلكاية يف أ�دب
اجلاحظ .ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك،
1984م.
 )9ابن منظور :ل�سان العرب .طبعة بوالق.
� )10شخاتره ،خولة :بنية الن�ص احلكائي يف كتاب
احليوان للجاحظ .أ�زمنة للن�رش والتوزيع ،ط،2
2006م.
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